































Observation of gamma-rays originated from radioactive nucleus 26Al, whose half life is 
720 thousand yr, is the crucial proof of nuclear synthesis in the Galaxy. In order to 
reproduce yield of the gamma-rays from 26Al, information of excited states in 26Si, which is 
located in bypass sequence of the 26Al creation cascade, is quite important. In our present 
study with gamma-ray spectroscopy, we newly observed one level at 5889-keV in the 26Si. 
Spin parity of this level is determined as 0+ by our angular correlation measurements.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 2,100,000 630,000 2,730,000 
２０１０年度 600,000 180,000 780,000 
２０１１年度 700,000 210,000 910,000 
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７％の確率で 26Mg の第一励起状態の 2+へ遷





































  宇宙元素合成を理解する上で重要な 26Al
の合成は 24Mg に由来する。24Mg に陽子がぶ








選択則から 26Al の基底状態の 5+ には遷移せ
ず、第一励起状態の 0+ に遷移する。すると





















































































90 度と 135 度に設置した場合の強度の比を
調べた結果を図に示す。この測定から
















る。Parpottas は (3He,n) 反応から放出され
た中性子の TOF 測定を行い、断面積を計算
値と比較して 0+、1+、3+ を報告している。
また、  (p,t) 反応を用いた実験では、
Bardayan や Chipps の報告がある。さらに
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